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Today, innovations in the engineering of designing and construction enable the structures configured 
of more complex figures. For example, Art Tower Mito is formed by a combination of regular 
tetrahedrons and Ito Toyo Museum is formed by a combination of truncated octahedrons, 
cuboctahedrons and truncated tetrahedrons. The polyhedrons described above have a structure with 
regularity and evenness, and are expected to be adoptable to architectures. To clarify the characteristics 
of the polyhedron structure, this study focuses on truncated octahedron model and investigates its 
redundancy. 









































間充填立体とは、1 種類または 2 種類以上の多面体で、3
次元ユークリッド空間の充填が可能なものを指し、切頂











 図 1 切頂八面体の空間充填 
 
 



























   
          

















   
   











































Li: i 番目の部材長 Ai: i 番目の部材断面積  













図 3 解析モデル 
表 1 3 層 3 スパン平面モデルの概要 
 
トラス ハニカム ラーメン 
節点数 14 28 16 
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表 2 3 層 3 スパン立体モデルの概要 
   立体トラス  多面体  立体ラーメン  
節点数  50 432 64 
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図 4 平面モデルの頂点節点-荷重関係 
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図 6 総重量の推移 
 












角は 1/50 とし、冗長性尺度は冗長性伸び率を用いる。 
a） 解析概要 
 






























図 8 に目的関数空間での近似 Pareto 個体の存在位置を























  個体 1 個体 2 個体 3 
総重量 
(kg) 
43605.2 49716.0 59969.8 
冗長性 
伸び率 
0.266 0.452 0.551 





図 11 個体 1 の断面配置 
 
 
図 12 個体 2 の断面配置 
 
 







































































曲げの応力-歪関係 引張の応力-歪関係 圧縮の応力-歪関係 
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